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PROLOGO
/

Este analisis de las traducciones de algunas de
las obras de Jacinto Benavente que hizo el senor John
Garrett Underhill se ha emprendido como uno de los cumpl~ientos

artes.

de los requisitos para el grado de maestro en

No se ha intentado presentar un examen de las

traducciones en suma.

El nucleo del estudio se ha con•

centrado en las obras mas representativas del autor:

La

Malguerida, lc!!. intereses creados, .L!, nocbe del sab!do,
~

malhes;hores del l!!t,n, y f2£!!.!. nubes.
I

El proposito de este estudio ha aido tratar de calificar estaa traducciones y concluir, dentro de ciertos
l~ites,

la fidelidad de las traducciones, asi' como el

arte del traductor.
Desgraciadamente, me fue
completes acerca del traductor.
I

encontrar datos

~posible

Parece que no existe
I

biografia, aun ni un bosquejo acerca de el. Aun sua traducciones completas han sido casi inaccesibles ••
I

Este estudio se intento bajo el conaejo del Profe/

sor sefior James Graham Lujan, cuyo generoso interes y
direccion inestimable, tanto en cuanto al plan general
como a los detalles, me han sido indispensables. Mi deuda
a el reconozco agradecidamente.

ii
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CAPITULO 1

BREVE HlSTORlA DE LA TRADUCCION
La

traduccion es un arte muy antt.suo euyo origen

puede remontarae hasta loa

mAS

~t08

tiempoa,

SU hiS•

toria es a la vez tan honrada y compleja como la de cual•
quier otra rama de literatura,
i

En au articulo, "Concerning Translation••, el seftor

J.

s~

Kendall eacribe acerca de los origines de La tra•
#

duccion

diciendo~

In Europe the first translator Whose name has been
recorded was the manumitted greek slave Liviua Andro•
nicus , Who in about 240 B, C, put the
into
Latin verse, Ver,y possibly he was not t e Gat
writer who actually made a translation, but hia
effort is of interest because of ita long survival.l

951Z£1'J

Mia tarde, aparecieron traduccionea de las comedias
griegaa de Euripides, que hab!an hecho loa primitivos
autorea, Naeviua y Enniua.

Ciceron tambie'n fue un fre•

cuente traductor, aaf como lo fue C&tulo, el poeta latino,
En realidad, mientrita hubo literatura que traducir y la
trad:Lcicfn de aprender a estimar el reaultado 1 una tra•
duccion general del griego al lat!n ..... y en menoa grado --del latin al griego, continuO apareciendo con frecuencia.
lJ. s. Kendall, "Concerning translation," Edinburg
Review, CCVX (January, 1927) p. 109.

2
En los siglos trace y catorce, segdn nos dice el
safior Kendall, se llego a conocer un grupo de traducciones
que hoy dta tienen un significado historico debido a la
influancia que esforzaron sobre la erudic1on europea.

El

principio y deaarollo de la ciencLa arabe en estos aiglos
fue inevitiblemente fundado sobre el de Gracia, las obras

de cqyoa escritorea ae hicieron disponibles por medio de
com.paiiia de hombres letrados de Slria.

Estos vinieron a

"
Bagdad donde tradujeron las obras de Ariatoteles,
Platon 1
/

,

,

Galeno, Hipocratea y otros al arabe.

Bagdad se hl.Zo en-

tonces la silla de lo que podrla ll&marse una escuela de
la traduccid'n, a la cual la erudicioh a'rabe estuvo en gran
parte adeudada.2
Con el tiempo la ciencia &rabe decayo y un nuevo interes europeo en materias intelectuales le suced1o'1 y tres
" tarde los textos arabea
,
aiglos mas
se ballan posetdos de
no menos vitalidad en Espaiia.

Aqul Bagdad fue reemplazado

por Toledo donde un colegio de traductores comparable a la
escuela de mtgdad., se ocupaba dilisentemente traduciendo
al latin.

s(gueae. por lo tafttiO• que cuando un escritor

en el siglo doce se refiere a un autor como Aristoteles,
quiza's pueda estar pensando, en realidad, de una traduccWn
/

latina que se hizo de una tradueeion siriaca de lo que

2

Ibid., p. 112

3

originalmente fue escrito en griego.

Una evolucion como

esta no garantizaba ningdn grado de exactitud, y fue la
causa de una considerable abundancia de yerros y equivocaciones.
Por m.As de un siglo estuvo atrayendo hombres letrados bacia si que ven!an a estucU.ar en sus escuelas y a
trabajar en sus bibliotecas.
Moors and Christians al1ke studied in the flourishing
school of Toledo, which attracted scholars from many
lands.
• • •• • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • •• • • •• • •• ••• • • •• • • • • • •• • • • •• •
Chief among the Arab thinkers wre Avemnpace (d.ca.ll38)
Ibn Tufail (d. 1185), author of the fhilQf9RhYI Aufo•
diS!SIJ:ll, and Averroes (d. 1198), the lamous trans ator
and commentaror of Aristotle. • • • Converted Jews like
Pedro Alfonso (D!sciplina Clericales), Jews like Abraham Ibn Daud and Judah ben Solomon Harizi; Spaniards
like Domingo Gonzalez (Gundisalvo), foreigners like
Plato Tibur (Tivoli) and Ger4rd of Cremona, translated
all sorts of oriental works,.J
Entre los que acudierOD a esto, vino Adelardo de
Bath, qui4n hizo una traduccion al latln de una traduccicm

arabe de los P£ipcipief

df IJ!91j.dll,

y tambiJn Roberto de

Retinas quien en 1141·3 ocasiono la prtmara traduccion del
I

*

j

Alcoran, o Coran, el libr:o sagrado de los mohametanos
A este periddo, aunque no a Toledo, pertenece la fal

mosa traduce ion conocida bajo el titulo, ltt&.l?G: aettOJJP
BJ;laan et Jgsapha,.

El original en grieao trataba de una

3Ernest

A li&!t&Er gg SJ?!,R1fh LJ..!iG•:t:vn,

Merimee,

trans. s. Griswald Morley(New York: Henry Hoii & Comp&rl'Y,
lne., 1930), pp. 18·19.

4

vida legendarla de Buda adaptada para leerae como una
historia cristiana.

Gozaba de un vasto c!rculo de lee-

torea en muchaa leDguaa europeas, y Barlaan y Joaaphat
interesaron tan vlvamente a loa flelea que la iglesia
latina se vio obllgada a reconocerloa, aunque como santoa
fueaen ficticios.

Estos hechos se han conaiderado unos

de los mas curiosoa resultados conaeguidoa por cualquier
~

traduccion.
Al empezar el aiglo treee, copias de los textos
griegos originates empezaron a verae en Toledo, y pronto
se fue reeonociendo el deseo de traducirlos por medio de
estudio directo, en vez de por medio de un tercer lenguage
1ntermedto.4
Hacia el ano 1200 empezaron a aparecer las primar&l
traducciones en espanol, o lo que hipoteticamente se lla•
maba espanol-lat!n entonces.
Quiz&s ae puede declr que con las traducciones de
Gonzalo de Berceo, y loa que acudieron a la llamada de
Alfonso X el Sabio, la traduccion en espaftol florecio. Hubo
mucha traduce ion al espaftol del arabe. grieso t y latin.
I
'
Segun
dice dice Merimee,
Gonzalo de Berceo tradujo

varios poemaa y tres htmno• litUrgicos del latin al e•paftol:
4Theodore Savory, jhO 6£t oj Try.tlat:a,on, (Philadel•
phia: Dufour Editions, 1 6 S, p. 8.

5

Berceo 1 a productivi~ seem. less surprising when one
knows that most of these poems are only translations
•••• and he made no secret of his borrowing. He alluded repeatedly to his sources, and boasted of following
them faithfully: "We write nothing else than what we
read," he said,
Al non escribtmos sin non lo que leemos.
So the Vida de Santo Domingo i~ scarcely more than a
diversified translation in roman paladino, that ia, in
the vulgar tongue, of a biography of the Saint writt~
in Latin by his contemporary and disciple Grtma1dua.
En el s iglo catorce el arte de la traduce: ion alcanz6

alturas que quiz&a de a de entonces ha iaualado, pero jam4's
ha sobrepasado.

'
El reformador religiose ina lea,
John Wy...

cleiffe (1328-1384) hizo la primera traducci&n de la biblia
en inglea, pero deade el punto de vista del traductor, no
ae comparo a la biblia alemana de Martln Lutero (1483·1546)
i

que aparecio ha principios del aiglo quince.

Pocos anoa

despues aparecio la obra del humaniata frances Jacques Am·
yot, obispo de Auxierre, y el "priftcipe de los traduetorea" •
En 15.59 Amyot tradujo la obra de Plutarco, Vi¥!

1.1. 121.

homb;ea iluss-e•, at frances.
En Espana Enrique de Villena (1384-1434) siguio con

el arte.

Su Vtr•j.Pn .9!. l!. ipeida at caste llano fue la

primera que se hizo de esta obra a una lengua vulgar, y
en los aftos 1427

y

1428 tradujo la

Divtn•

Comtdia.6

5.Mertmee, op,c1t., p.40
6J. Garcia LOpea, Historia de la Literature Espanola,
(Editorial Vicena-Vives, Barcelona 1965), p. 118.

6

Mientras tanto en lnglaterra, William T,yndale (1 ;'

1536) hizo otra traduceion de la biblia, y el traduetor
Thomas North aalio eon au version de YiSl!e! 2 .W. bom)?ret
ilu§tres de Plutarco, en ingles, tomando como
version frances de

fue~te

la

~ot.

En la primera decada del a1glo dieeia.:ia el traductor

inglet John Bourchier, Lord Demers (1467-1553) hizo lo que
se consideran las primeras traducciOnes del espaftol al
ingle's.
de

Aunque existe duda, se le atribuye una traduecion

~ Celp!~~

1530).

,

,

~

(version anonima que aparecio entre 1524 y
,

Tradujo Ctrstl .92 !mi.£ de

B.tego:.de~san

Pedro, y

Reloi .9!. pr{nc;iptl, de Guevara. 1
A madiados del siglo, la epoca de la primera Isabel
fue tambien la gran epoca de traduccion en lnglaterra.

El

esplritu nacional del tiempo, un esplritu de aventrura y
eonquista en el mundo fisico, se manifesto en el espfritu
de las bibliotecas;

los traductores segu!an sus labores

con la misma ambieion, deseubriendo nuevos dominies en la
literatura revelando e introduciendo tesoros nuevos del
pensamiento humano.

Pero eatas traducciones trataron de

exhibir las eostumbrea politicas y civicas de las grandee
nacionet del paaado, intereaandote principalmente con la
7
,
Merimee, op. cit., p. 159.

7
/

materia de sus autores, en vez de oon su tecnioa.
As{ es que raramente traduc!an d1rectamente, olv1/

dfndose por completo del prino1pio fundamental que el co•
leg1o de Toledo habla establec1do.
senor North para au
el un1co.

Plu~g~,

Amyot le s1rv1t al

pero en esto North no tue

,

Tuc1d1des sin duda esor1b1o sus h1storias en
;

/

gr1ego, las cualea Laurent1us Vallon rind1o en
I

;

cuales Claude de Serssee r1nd1o en francest
,
I
8
Thomas Nicholls r1ndio en inglea.

II'

lat~n•

las

las ouales

Fato rue solo un ejemplo de una cadsna de lenguajes
de las muohas que se oonoc!an.

Nicholls era un orifice en

Londres, e 1gualmente muohos de los traductorea isabelinos
no ten!an mayor reclamo acad.mico al status de hombres de
letras.

Pero ellos tueron de mente act1va 7 alertas, 7

sus traducciones ai acaao estaban manohac!as con 1nexaot1•
tudes, eran tan robustaa 7 estlmulantes como la vida 1aabel1na m1sma.

Sua aloances tueron vastos 7 sua logros

tueron admirables.
El Bomero de George Chapman tue publicado entre 1598
7 1616, 7 aai pertenece a este per1odo. _Luego en 160J,

Juan Florio (1553-1625) produjo au versi'n de loa Ensayoa
de Montaigne, obra que se s1tua en igual luger que el

8c. Winter, "How Translators Bake Mincemeat of Mtaterpiecea,• C![tent Opinion, LXI (October, 1916) PP• 263-'·

8
/

Como esta, la obra de Florio fue reconocida y Shakespeare basta se apodero de ella uaandola
en su Iempestag.

Con au

tr~duccion,

Florio le mostro a

los escritores ingleses, por primera vez, algo del caracter
y las posibilidades del ensayo como forma literaria.

La

obra mas notable sin duda fue la traducctonde Ytopif que
hizo Sir Thomas Moore en 1.5.51.
r

En el siglo diecisiete, por lo general, no ae mostro
nada del vigor y la riqueza, ni el eatadio, ni en la traduccion de literatura de otros palses.

El IY;idiget de

" tarde, au H2mt£o 1 nunca. se ganaron
Thomas Hobbes 1 y mas
I
aprobacion
general debido a que se salen tanto de lo ori" de inexactitud, o lrlf!delidad,
.
sinal. La misma acusacion

,

se puede hacer contra la version de J'ohn Dryden de JUY.fMJ.
(1693}, y de Vir&ilip (1697), pero no obstante esto, Dryi

den debe considerarse como uno de los traductores mas no;

tables de au epoea. Eato se debe a que, diatinto de sus
anteceaores, el le presta mas cuidado y pensamiento cr!tico
al trabajo de traducir.

El fue el primero en reconooer y

describir claramente la traduce ion como arte, con principios definitivos, y una teorla fundamental a cual el traductor debe someterse.

su diatinguir cuidadosamente, por

ejemplo, entre el parifrasis
/

y lo que el caracteristicaI

J

mente llama metafrasis, o traduccion literal, es sintoma•
tico de au actitud escrupulosa bacia las palabraa de au

9

autor original.

En eato de diacutir el trabajo del tra-

duator, Dryden no fue el primero.

Debe

aftadirse que lo

habia antecedido Earl Roscommon (?1633-1685).
~slattd

Su iSf&Y Ia

Ytrtt. en coplas rtmadaa, contiene mucho que loa

traductores de hoy d!a deben obaervar.
Quizas lo

mas

notable del aiglo dieciaiete, deade el

punto de vista de la traduccion, fue que en 1612 Thomas
Shelton hizo la primer& traduccion al ingles de R2Q Qui!gt§.
Las

tr~duccionea fu~

siglo dieciocho.

igualmente numerosaa en el

Las primeras que reclaman mencidftson los

esfuerzoa de Alexander Pope (1688-1744) 1 y William Cowper
(1731-1800) en rendir a BstJi'O en versiOn inglea.

La

&li•sl!

de Pope apareci6 entre 1715 y 1720; au Qdiff! en 1725 y 1726
La Od~tta

de Cowper aparecio en 1791.

Eatas traduccionea intereaan

mas

cuando ae comparan

una con la otra, y con las traduccionea alemanaa de J. H.
Voss, cuya Odifea ae publico en 1781, seguida por la Iliad&
en 1793.

I

Fue tambien a finea de eate aiglo que A. W. von

Schlegel eon tan buen exito tradujo la obra de Shakespeare
i

al aleman.
En la ultima deeada del siglo dieeiocho se publico
una de las disertaciones

mas

raraa que jamaa •• han escrito

sobre el arte de la traduccion.

El autor fue Alexander

Fraser Tytler, Lord Woodhouaelee (1747-1814), y au libro,
Essay on the

Princ~ples

,of Translation aparecio an 1792.

10
/

Como catedratico de Historia de la Universidad de
Edinburgo • en 1790 Woodhouse lee leyo uno a papeles sobre
la materia de la traduccion a la Sociedad Real de eaa ciu•
dad.

De estos papeles se deaaroll& au enaayo,

En au

libro Woodhouselee diotrea principios por medio de euales
una traduce ion deb :La hacerse o juzgar.

Hoy dta estos

principios todav!a tienen gran valor para el aficionado
del

~te

de la traduccion:

1. A translation should give a complete transcript

of the original work.

2, The style and manner of writing should be of the
same character as that of the original.
3. A translatioV should have all the ease of original
composition.
Estoa principioa as! como otras ideas aubaidiarias
los iluatro con varioa ejemploa del' griego, lat!n, frances,
espatlol, e italiano.

Quiz.ia sus opinionea cr!ticaa no

estan de acuerdo con loa puntoa de vista de hoy d!a, pero
de la profundidad de au erudicion no puede caber duda.
El aiglo diecinueve fue, por decirlo aai, "el aiglo
de la traduccion". Entre los traductores de eata epoca se
incluyen los nombres de gran hombres.

Entre ellos el pri•

mero que se debe mencionar ea Thomas CArlyle, hombre de
~

/

letras que llego a ser el interprete mas notable del
9 Frederick Harrison, ''The Art of translation", bElllh

DCV (June, 1921), pp. 635-636.

11
romanticismo aleman.

En 1824 au traducciJn de el W~16~

Heis;!E de Goethe logro aprobacion general en lnglaterra,
probando a los ingleses que habkun genio entre loa autorea
alemanes, y que la literatura alemana merec:!a estudio.
Esta epoca se caracteriza aUn mas por una produccion
simultanea de trKducciones por Byron, Shelley, y Longfellow.
Ellos se distinguieron como ejemplos de traductores de la
poes!a por poetas, mostrando as! el valor de la habilidad
po,tica al interpretar la poes{a.
Quizaa la obra sobreaaliente de esta epoea en lng 1aI

I

I

terra, desde el punto de vista de la ttraduccion, fue la
celebre traduccion que hizo Edward FitzGerald (1809·1883)
de

1c! Ylsl!,

u §»go, l1 tJtcU.c:o .U. & AIDE•, y otras

comedias de C&lderdn.

cu1ttro

Estas comedias ae imprimteron en 1854
I

#

Al traducir, FitzGerald no aaptro a la tranacripcion
literal sino a 1& conservacion del efecto estetico sobre
el lector.
I

casi al mtamo tiem.po aparecio el enaayo de Matthew
Arnold, OJ! Jr!ntlftipa liomtrt un ensayo extenso de
sesenta paginaa.

mas

de

Lo importante de este ensayo es el gran

valor de una exposicion de la traduccidn de poeaf.a, escrita
por un poeta.

NinsUn otro poeta ingl-'• • ni atln Dryden, ha

tan clara y completamente expresado sus propias oplniones
sobre el arte de la traduccion.
Los ados del aiglo veinte que no se dedicaron al

12

hacer guerra o al recobro de ellas ban Y1ato una vaata 1
Y1gorosa corr1ente de traducc1onea sal1r de la pluma de
,
hombres de letras en todos loa pa1aea. Al pr1no1p1o la
cual1dad de muchaa de estaa traduoc1onea no tue tan emin•
I

/

nente como la erud1c1on de la epooa hub1ese pod1do ex1g1ra
pareclan carecer de 1nap1rac1on,

y

en muchos de los casoa

se descr1b!an como •trabajo de esorltor aeroenarto•.
que muohos eacr1 tore a med.1oores hablan deaoub1erto,

Pareo1a
y

explo-

,t

taban el hecho lamentable de que la traducolon 1mparo1al
I

se oons1gue tao1lmente,

y

puede sat1afaoer una c1erta mul-

t1tud de lectores 1norlt1eos.

Aun aai, se debe o1erta

deuda a aquellos traduotores que comprend1eron que una
nueva 11teratura se habla deaarollado, en palaea ouyaa len-

,

guas no se oonoo1an y que estud1antes 7 aficionados de la
11teratura corr1an el r1eago o el pel1gro de 1gnorar, o no
tener conoo1m1ento de esto.
Desde el fin de la segunda guerra mund1al dos heohoa

" se han man1festado.
aoerca de la traduoc1on

El pr1mero es

que la queja que tenfan los cr!ttcos del arte de la traduc,
,
,
cion, espeo1f1camente, --- que toda traduooion otrece nada
I

I

'

mas que una groseria 1 un barateo de lo original, apoyandose del retran 1ta11ano, •Traduttore, trad1tore•, (Traductor, tra1dor) qua s1gn1f1ca que toda
al pensam1ento del autor or1g1nalt
I

• hace tra1c1on

tra~uc')1o~

en breve, que no hay en

verdad, tal cosa como la traducc1on verdadera.

/

13
Aun el estudio

mas

superficial de los periodicos o revia-

tas revelan la publicacion de todos tipos de traducciones
aspirantes y eruditas.

El segundo heeho es el vigor del

interes en la literatura clasica.
fenomeno:

Eate interas es cas! un

sin duda es una de las caracterlsticas sorpren-

dentes de la edad.
tradueeiones hay en cantidad sobre toda clase de
materia y en todos los generos literarios.
de esto, existe el libro de B. Q. Morgan,

Como

evidencia

~it~cal Bibl~·

srapbl of Ge;men Littr•sYr• \9 En&&ieh X£ansl&$lent con
ochocientas pAginas. Y, ei esto no es suficiente, se puede
eonsultar los volumenee anuales de YNiSOO

Loft!

translatie-

num.

Pareee que no se puede negar que existe un verdadero
deseo de conocer mas y mas la literatura contempor&nea extranjera.

La

traduccion de literatura es de este modo tm-

portante porque ofreee un enriquecimiento espiritual que
no se puede conseguir de ninguna otra manera.

Se necesi ta

lo nuevo, lo exotiao si debemos evitar nuestra abrasion del
alma.
La importaneia social de la traducciOn siempre ha

sido admirable, y quizas, hoy dla es aun mas.

El instante

en que una sociedad tiene intercambio, ya sea en el comercio
la politic& o en armas con otr¥ sociedad de otra idioma, la
traduccion se convierte en una actividad tmperativa.

No ••

14
puede continuar sin ella.

Domina el valor de tratados, y

de contratos comerciales, y capitulaciones militares.
Hoy dia

hay una abundancia de traductores competen-

tentes trabajando diligentemente en este pais y en Inglaterra para llenar el vacio donde las obras de norma no se
han traducido y proveer nuevas y competentes versionea de
muchas otras que ae han quiz.ls a menudo pero malmente tra•
ducidas al ingles.
Recientemente a( ha habido un interes

considerable

por las obras de la literature hispanica en este

pa~

como en Inglaterra, segUn indican las traducciones.

as!
Como

prueba, ha habido tres versionea en in.ale's de la famoaa

novela dialogada, 14 C!lest\n{!, deade 1955;
;

traduccion del Potmf

~

una nueva

Cid, varias de Il2D. Qui1ote, y

variaa antolog{aa de poeala.

Pero todavia hay mucho que

hacer, si los lectores americanos e inglesea han de apreciar

y conocer mas bien esta literature as! como la de otroa
pa:!ses.

CAPITULO I I

EL ARTE DE LA TRADUCCION Y SUS PRINCIPIOS
Aunque la traduccion data del ano 240 B.

c.,

cuando

el esclavo griego, Livius Andronicus escribio su version
de Odisea en latin, no se conocio como arte basta mediados
del siglo diecisiete.

Aun hoy d!a hay muchos criticos que

le niegan ese status. Algunos basta dieen que no hay tal
cosa:
The translation of any masterpiece is literally ~
possible. If possible, the world would know synonymous
languages, which is nonsensical; for laDfr'ges differ
even more than the people who apeak them. '
The trouble with translation is simply that there ain't
no such thing, and those who are under the impression
that they have read Tolstoi and Dostoevski are mistaken
for they have read only the translators of those illus•
trioua authors.ll
In el panorama literario eapaftol, 1& traduccidn juega,
salvo e:xcepciones, un papel confundidor. Su importancia de otra parte, es escaaa. El traduc:tor literario
no existe (aunque e:xistior reeuerdese a Ricardo Baeza,
entre otros) y las traduec:iones sue len estar heehas por
aficionados sin gran sentido de la responsibilidad.lZ
lOAllen w. Porterfield, "Translation as a Problem,"
Bggkmfp, LIX (June, 1924), pp. 488-90.
llAndrew R. Mae Andrew, "The Hazardous Art of Mis•
translation, •• Hf£per, CCXXXII (April 1966), pp. 94-102.
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Se dice que aun en las majores circunstancias es un
arte secundario y derivado.

Per esto nunca le han conce-

dido la dignidad de trabajo orisinal.

Este menosprecio de

au valor ha tenido el mal efeoto de rebajar la norma que
I

ae demanda, y en algunos tiempos casi deatruyo el arte por
complete.
ha

El concepto false correapondiente de su caracter

anadido a au desradacion:

ai au lmportancia, ni au dif i·

cult4d se ha entendido.
Su importancia ea innegable.
servir a una variedad de proposito1.

La

traduccion puede
S~pre

ha

sido muy

esencial en el mantentmiento de la religion con respecto
al hombre, y puesto que la religion de la CODilftidad, es
decir, sus costumbres sanctificadaa en las moralea y accioJ

nes 1 es la que determina en esa comunidad, la traduce ion
yace en la mera ra!z de la sociedad.
La

religion posee doa caracterea que siendo aal obli·
I

gan la asistencia de la traduccion.

Como dice Hilaire Bel-

loc:
In the first place it is, or professes to be emanci•
pated from time, dealing with immortality. But living
languages are mortal. Therefore the original pronouncement of a religion becomes archaic, and needs rendering into the speech men know in each succeeding age.
In the second place religion is of ita nature universal
and ita application to various societies demands the
rendering of its fundamental doctrines into the idiom
of each in such fashion that all the renderings shall
make for unie,y of thought corresponding with the thought
of the original. Of such historical importance has this
special function of translation been during the last
five centuries at least 1 the main impetus of these
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translations having proceeded from it.l3
La traduccion --- la buena traduccion, desampefta,

como es natural, un papel de suma importancia en La cul•
tura de los pa!ses del mundo, pueato que ea m!nimo el numero de personas que pueden leer las obras en la lengua
que fueron escritas.
mucha de

Para todos, salvo el hombre erudito,

la literatura del mundo se ha conocido solo por

medio de la traduccion.

su i.mportancia radica en el hecho

de que no es posible hablar de solidaridad eap1ritua1
entre pa!ses cuya senaibilidad se desconoce, y siendo la
expreaion literaria o poetica de un pueblo la forma mas
viva de esa sensibilidad, de au difusion depende que surja
un

sent~iento

fuerte para crear relaciones entre seres de

nacionalidades distintas, geograficamente remotaa. Sigue
diciendo Hilaire Belloc:
It is in culture that translation acquires ita special
importance today. Unless translation be proceeding
continually and over a very wide range of interests 1
the unit,y of our civilization is distorted and ita
energies become self-destructive •••• We need translation today more than ever we needed it before. We
need it materially in the satisfaction of common life,
for d·iscovery is common to all our culture ••• We need
it spiritually, in the spreading and comparison of
aeparatt cultural efforts more than ever it was needed
before. 4
13Hila1r• a,lloc, nan Translation," 190km!D, LXXIV
( September, 19 21) 1 p. 32
14 Ibid., p. 36
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Ya se ha dic:ho que domina el valor de tratados, y
de c:ontratos comerc:ialea• y c:apitulac:iones militares. En
otra perspec:tiva, la traduc:c:ion es una c:ondieion de orden
entre las naciones, y por tanto, de la paz.
~. all&, la traduce: ion es la c:ondicion

En un sentido

sin cual una cul-

tura comUn no puede existir.

La dificultad de la traduccion es igualmente !nnegable.

Alpen, no recuerdo quien, alardeo que con un
,

~

;

libro de gramatica y un diccionario, el se c::omprometeria
a traducir cualquier cosa.

Al atreverse a practicar lo

que predica, por decirlo asi, no puede haber evitado dejar
de ail.adir otro ejemplo a la larga lista de "traduttori"
que son "traditori."
Si la traduccion fuese meramente asunto de gramatica
y

diccionario, la via del traductor, aunque pueda ser te•

diosa, no eatar!a obstrulda por dificultades inesperables.
La paciencia y un corazon f~ lo ayudar!a a alcanzar la

meta de sus deseos •

En verdad la cosa es que el diec::io•

nario puede hacer a la persona descuidada cometer disparates terrible a •

Es ta es una verdad de cua1 la suerte de

cierto turista en Mexico, que quiso traducir la pregunta
"How much?" al espattol, seria un buen ejemplo.
Este aegu!a buacando palabras en au diccionario
trAtando de explicar at mesero lo que quer!a.

Al fin el

senor acabo de comer. busco mas palabras en au diccionario.
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Descubri6 que la palabra equivalente de "how" es "como",
y que "much" quiere decir "mucho 11 •

Poni-'ndo

las dos

palabras en el orden gramitico del ingles, llamo al meaero,
y le dijo:"tCoao mucho1 11

"iAh, que bueno!" dijo el mesero

con cortes!a. n(c6mo muchof" repitid el senor sin ning'lin
exito. "Claro,

seflor~

reapondio el meaero.

Pero de veras, no demasiado.

Me

"Eapero que si.

da gusto saber que le

gustd la comida." " <.Como mucho? n exclame otra vez el turista, ddndose cuenta que el mesero no le entend!a.
Este es un ejemplo de lo lejoa que el diccionario
puede desviar al deacuidado e Lmprudente.
En verdad, la traducci6n ea una de las
sas ramaa del arte literario.
que o ea facil, o ea Lmposible.

Aae.

dificulto-

0 quizaa se debiera decir

En un articulo de loa re-

dactorea de la revista Life, Lftttf•
recio en L:tvw

mas

•ad

Tfi! A£t! que apa•

me parece que elloa han detallado muy

aobre las dificultades de la traduccion diciendo:
In comparison the hardness of the ways of the tranala tor and the traa,areaaor are about equal • • • • Truly,
it is no light matter, this craft of coaxing another
man's thought to change ita clothing and yet appear
the same. For i.f your clothe a are a part of our per•
sonalities -·· as a~ metaphysician can demonstrate •••
how much more is the same idea different in English,
French, Russian, or Spanish.

Languages have an irritating array of gaps. What one
expresses in a word or phrase, another can eve.ntually
make clear in a course of lectures. "Nitsc:hero" says
a Russian when you opologize for treading on his toe.
Perhaps with an intensive study of Russian fatalism,
history, character, and philosophy, you may eventually
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squeeze What he mea~s into English, but you will not
do it in one word.l'
Muehos de estos vaeios en los lenguajes no ae pueden
saeiar en la traduccidn porque no aiempre hay palabra en
un idioma que pueda equivaler a una palabra en otro lenguaje.

Por ejemplo, no hay palabra eapaftola o ingleaa que

equivala la palabra franceaa "menu"; no hay palabra franeesa, o inglesa que equivala la palabra "malquerida", tal
como se usa en espat'lol; y, otro ejemplo admirable, no hay
palabra en el espanol que nos de el miamo aentido que la
palabra "jungle.. tiene para el americano o el i.ngles.
CU&ndo el libro de Rudyard Kipling,

JMDalt

poo~

fue tra-

duaido al espaftol el titulo resulto siendo, 11 LiRiO dl L!!
Ti!rras

V~tnt!·

Esta clase de dificultad ea comdn en la

traduccion de toda clase de escritos donde la cultura y
las costumbres de los pa!ses, euyos lenguajes obran en la
traduccion, son distintos.
Los modismos y las expresiones idiomdtiaas preaentan
una dificultad obvia con aual todo traduetor tarde o temprano tiene que choear.

Theodore Savory dijo:

Idiomatic and other peculiar forms of expression are
to a recognizable extent the productivit,y of the
national characteristics 1 which in themselves do
nothing to make the work of the translator easier.
lSEditor of Life, Letters and The Arts, "The Difficult
Art of Translation, .. Living ,Ase, CCCXV (December 2, 1 922),
p. 551.
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Much the same difficulty nYLy be found with proverbial
expressions. "MU llolfen muss man heulen", seems to
be a straightforward statement and the translator may
write 'Among wolves one must howl". The critic then
says, 'That is nonsense, ian 1 t it? You should have
written "When in Rome do as Rome does".' The trans-.
lator replies, 'But that is not what the author wrote.•
'No,• says the critic, 'but it is what he meant.• And
so the translator faces the question as to whether his
function is to record th~ words of the original or to
report on their meaning .16
Las palabras no son s1mplemente coaas in4n1mes; no
son puros signos fries fabricadoa a propoaito, como las
palabras de algdn language artificial tal como el esperanto
o el volapilk, sino el resultac:lo de aigloa y si&los de Lento
desarollo;

saben a la tierra de cual brotan;

estan teftidas

con las matices de sus cielos nativoa, por decirlo aa!;
est'n saturadas con la tradicion; son las indices de la
historia del puebloS au historia moral, politic& y literarLa.
Debemos tomarlas as! como tomamos el alimento del pecho de
nueatra madre si es que deberaa han de aer parte de noso/

tros.

CU&lquier adquisicion aubsecuente de las palabras

por medio de enaenanza artificial, las roba de au florecimiento.
Dice John Lewis May, citando al profesor F.

w. Newman:

How (asks Newman) can languages reasonably be expected
to be all equally rich, equally forcible, equally
musical. equally exact, equally happy in expressing the
idiosuncratic peculiarities of thought of some original
and fertile mind who has availed itself of one of them?
A great author ttakea his native language, masters it,
16savory, op.cit., p. 16
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partly throws himself into it, partly moulds and
adapts it, and pours out his multitude of ideas
through the variously ramified and delicately
minute channels of expression which he has found
or framed; does it follow that this, his personal
presence, (as it may be called) can forthwith be
transferred to every language under the suntl7
Todo esto quiere decir que en cualquier circunaI

tancia, el arte de la traduccion es una lata. No es tanto
que el proceso da tanto trabajo; cast todo trabajo lleva
consigo cierta aatiafaccion de ai mismo; ae puede hacer
bien o se puede hacer mal, pero cuando se hace, se hizo,
y uno sabe que esta hecho.

parece nunca estar hecho.
bado

De

un modo u otro el traducir

Cuando uno pienaa que ha aca-

con alsuna traducoi&n, despierta en las noohes aoor•

d&ndose de la palabra que se le hab!a esoapado antes, y
por cua.l tuvo que subatituir otra palabra, quizas menoa
eficaz. De vardad, la traducci&n --- la buena traducci6n
··- no es oficio para la juventud;

la auma total de las

cualidadea que se requieren por lo general se obtienen
solo en media vida.
Naturalmente, es verdad que no todas las traduc:ciones presentan las dificultadea citadas.

Hay ciertas

I

clasea de traduccionea que por el caracter del mensaje

,

original no solo son facil haeerlas, pero casi reaultan

17John Lewis May,"Tranalation as a Problem", latter
IV (November 1945), p. 12.

Amtr~can,
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perfectas.
I

;. Que es lo que hace que una tracluccion sea buena, es
decir, buena segdn el entenclimiento del lector?
de todo, es el lector el que juzga;
el juzgado.

Despw6s

el tractuctor solo es

I
Lo que el
piensa de au trabajo no tiene much&

importancia. i Cuales son las c::ualiclaclea de la buena traducci&n?
Antes cle hablar de calificativoe aplicables a la
traclucci&n, es preciso ponerse de acuerdo aobre au aut~n,
tico significado. Al menos en el publico general --- y
algunas veces entre eapecialiatas --- se propalan conceptos como equivalentes a la traduccidn 1 por ejemplo (para
teatro): "adaptacion", "versidn teatral", "arrealo": mucho
menos 1 •version libre".
y

Con grave perjuicio en el fondo

en la forma, se le dice tambien ''interpretacion", con

la cual se siembra la confusidn entre todos y se hace 1m·
poaible una cr!tica adecuada, supuesto que ee parte cle
angulos diferentes.
Hay que insistir reiteradamente en que la traducci&n

es reproducir con exactitud y fidelidad las ideas y frases
de un texto en lengua diferente de aquella en que esta ••·
crito.
La

nitivas;

traduccion puede divid!rse en cuatro claaes defi·
comercial 1 cientifica, literaria 1 e historic&.

En 1& traduccion comercial y cientifica, la exactitud y la
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legibilidad se consiguen facilmente por cuanto que los
_f

I

I

terminos tecnicos estan bien normalizados.

No obstante,

la traduccion de materia literaria e histdrica es la tarea
difieultosa.

Es rara la vez que se tiene que traducir

"el sentimiento, la vida, el estilo original", en los escritos comerciales o cientificos, aunque en estas dos
clases la exactitud y legibilidad tambien son requisitos
principales •

I

Ademas, en estas clases de traducciones, la

exactitud y la legibilidad se

l~itan

a una version de

los hechos del original en forma que le sean comprensible
I

al lector cuyo interes de ninguna manera ea .literario.
Por otra parte, en la traduccion literaria e hiatorica,
es esencial guardar tanto del sentimiento como se pueda
entender e interpretar en otro lenguaje.

La traduccion

literaria e historic& hacen_pareja basta que llegan al
poste miliar de la retrospeccian.

De este punto en ade-

lante, los puntos de vista diferentes empiezan a marcar
una separacion.
Mientras que l.a traduccion literaria en su exactitud
perspectiva permite, y a menudo exige, al teracion del significado exacto de la idea ori&inal, a menudo sacrificando
la forma, en los casos donde una traduccion literaria
choca con dificultades al rendtr la idea exacta, se puede
substituir, asi como en el caso de la poea!a, una idea
semejante.
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Por ejemplo, observese el cambio de la idea expreaada por
las lineas que siguen:
Dicen que me caso yo:
No quiero marido, no

They would have me wed, but I
Truly for no huaband sigh.l8

La idea expresada por la palabra "sigh" en la traduc-

ci&n no se encuentra en lo original.

El cambio se ha hecho

para conservar la rtma y la musicalidad.

El traductor hu-

biera podido evitar la idea de un suspiro con usar una
I
'
linea menos poetica,
pero mas
exacta, por ejemplo: "Truly

no husband desire".

En au busca de la verdad, la traduc-

cion hist6rica trata de encontrar los significados exactos
mas bien que el embellicimiento del lenguaje.

.

A este res-

' historica
'
pecto la traduccion
se parece mas a la traduccion
cienti.fica y comercial que a la literaria.

No se permite

la licencia poetica en la traduccion de documentos historicos.

En realidad, muy a menudo, cuando existe duda en

cuanto a la exaetitud de una palabra, la palabra o expre•
sion se guarda en parentesia angularea.

Esto, por aupuesto,

seria algo incamodo y menos deseoso en una traduccion pura•
mente literaria. No obstante, en amb&a traduccionea lite•
rarias e historicas, ae debe hacer un esfuerzo serio para
guardar tanto del gustillo del original como sea poaible.
Que ea dif{cil encontrar buena traduccion no ae

puede negar.

Quizas esto sea aai por las dificultadea que

se presentan, pero a pesar de esto ai exiaten traduccionea
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que se aceptan universaL~te como algo de lo mejor en la
gran literatura del mundo: traducc:ion que muestra merito
igual o quizas superior al original.
Vol vtendo a las preguntas originates,
hace que una traduccion sea buena?
dades de la buena traduccion?

6C~les

2,

Que es lo que

con las cuali-

Escribiendo en la revista

l'h! F2£!:!!U, el seftor Frederick Harrison dice:
lt is of supreme importance to maintain the true laws
of translation and the chief of these laws are: one,
exact rendering of Uhe full meaning 1 two 1 some echo
of the original form1 three, clarity, grace and vigor
in the new version.lo
Concediendo que la tesis del senor Harrison tiene
razon y aplicandola a alguna traduccion, si se ha de con•
derar buena depende hasta c:ierto punto en la falta de
conoeimiento del lector del original.

Porque, conociendo

y teniendo un buen entendimiento del contenido del original,

el lector siempre desaprobara aun las majores traducciones;
siempre hallara algo impropio en ellas.
substancia de La traduccion.

En esto yace la

Por lo menos, no se ha escrito

prosa que no se pueda traducir ••• pero no como el autor la
escribio.
Por lo general, se llama traduccidn de cualidad aquella
en la que se cumplan las condiciones requeridas para poder
18Frederick Harrison, "The Art of Translating", Ib!.
LXV (January-June, 1921) p. 639.

forym,
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considerarla como perfect& dentro de la orbita de lo humano.
Es la primera condici6n la correccion del lenguaje en su
acepcion mas amplia.

Eatriba la segunda en la exacta y

justa reproducci&n del penaamiento y de la fraae traducida;
y la tercera; en mantenerae en el juato medio de eata operacion intelectual 1 aln poner demaaiado de cuenta propia,
ni hacer desaparecer del original aun loa defectoa.
No cabe duda que la descripcion que el aei\or Harrison nos
d.a

de lo que es una verdadera buena traduccion tiene au

/
merito.

Pero 1 yo creo que le falto declarar las premiaaa

para hacer tal trabajo 1 es decir, las calificacionea del
buen traductor: 6Cuales son?

·,.

Como dijo Hilaire Belloc:

• • • sood translation is eceptionally hard to attain
and talent and instruction for ar.rlvlna at it are
correspondingly rare) because it demands a 11 dual con•
trol 11 • The translator is working in two mediums.
which he has to be keeping abreast during every moment of his work, which both have to be present before
hhim in equal weight and yet -·- what is a subtle
point, but an essential one ••• present before him
in two different ways. He has to be at the same time
understanding that which he ttanslates and producing,
or as 1 should say, actually creating, the translation
in which it is to appear. He has obviously to know
both the tongue into which he translates, but he baa
also to possess a sort of shadowy tongue, the wraith
of a complete composite language, a m¥&terious idiom
which combines the two, acta as a bridge, which permits h~ to pass continuously from one to the other.
Further, he must write well in the tongue into which
he translates, for a translation is a bit of writing
like any other and varies like any other 1n vernacular excellence. It is not enough that he should
fully understand that Which he is translating; he must
also erect the new form in such a fashion that 1t shall
be good in itself, so that anyone reading it and not
knowing it to be a translation should be as satisfied
as though he were reading a good original.
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To say that a translator must 11know11 each of the two
languages involved means much more than just a sup•
posed precise meaning attaching to each term in each
tongue; for not only is there no such possible exactitude of definition, but in one tongue the connotation even of a sLmple word sLmply representing a con•
crete object will be a different one from the connotation of the corresponding word in another tongue.
Its historical and social connections will be different;
its effect upon the rhythm of the sentence and t~6e
fore upon the emotion produced will be different.
En otras palabras, el traductor, especialmente el
traductor de obras literariaa, debe identificarse total•
mente con el esplritu del a.utor, no solo mediante la lec•
tura del texto que traduzca, sino a traves del conoci.miento
de otras de sus producc:iones para captar la

11

tficn1ca 11 de

su estilo, su agilidad de penaamiento, su manera peculiar
de ver personas y paisajes; tiene que tener un campleto
dom.inio de los doa idiom.as J debe veneer, no solo sus
propias particularidades individuales, sino tambien las
de su epoca.
/

Al traductor contemporaneo se le exige actualmente
en Rusia la reproduccion exact& de la semantic&, de la
fonetica y del eatilo original, as! como del encanto
poetico y de la forma artistica, sin los cuales no hay
obra de arte.
II

cient~fico

Para eso se necesita no solo un analisis

del original, s ino

I

tamb~

la penetracion emoI

cional en la biograf!a espiritual del autor, en 1a m.edida
/

I

en que esta se refleja en la obra que esta por traducir.
19Belloc, op.cit., p. 38
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El traductor perfecto es aquel que coastsue que el
autor aparezca ante sus lecto:res extranjeros como si hubiese escrito el original en el idioma a que ha sido vertido.
~Y

que

de la traduccion de obraa dramaticas? Como

I
punto final acerca de la traduccion
hay que decir algo

de ello.
I

Toda claae de traduccion tiene sua problemaa, pero
la traducci6n de dramaa tiene aua problemas peculiarea. Por
lo menos, el teatro eacrito para la eacena.

El texto ea-

crito no ea la manifeatacidn final y completa del drama.
/

Eato ae realizara con los actorea y sus lnterpretacionea.
Ellos lo

r~den

con aonido y movimien.to.

El drama ea un

arte anciano, y el metodo tradicional de reducirlo a un
apunte escrito es en realidad, solo para el mAs adepto.
iQue encontramos en el teatro que preaenta proble•
I

mas peculiarea para el traductor?

Pues encontramoa ac-

tores y auditorio en una armenia que aeguramente ninguna
mera conceaion mutua o intelectual del aignificado del
/

La comedia ae eata interpretando,

autor puede eatablecer.
/

y au significado •• esta enriqueciendo en una docena de

m.aneras distintaa.

Hay el valor emocional del aonido de

las palabras, el valor aluaivo de fraaes familiares, bay
todo un vocabulario de conduct&. y ademAs' mas

0
I

menos

desarolladoa en diatintas naciones y diferenciandose para
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uno y el otro.

Entonces, no solo las palabraa, en la sig-

nificaci&n que lea da el diccionario, pero todo esto en
adicidn debe hacerse traduoible si la comedia en su entereza ha de llegar a trasladarse de un idioma a otro. Dice
el senor Ashley Dukes:
There are always a dozen, often a score, somet~es a
hundred ways of writing a speech in a play. The author
baa chosen one of them, but that does not mean that the
translator baa only one to choose. He too is offered a
multiciplicit,y of choice, in which the treada of utterance are linked only by the central thought that seeks
expression. Perhaps the author h~aelf did not find
invariably the best of the n\any ways of expression that
were open to him. A translator may well improve upon
them here and there • • • • In the theatre the written
word is replaced a special language of the theatre, a
language of mind and motion that finds utterance 1n a
certain verbal style. It is true that this style remaina a necessary element in the play, and when for
any reason it is lacking the author's audience fails
to grasp the full content of a speech; but the text
nevertheless seen to be a thing apart from the action
of the whole. It appears to take the character of a
musical aocOI.'Ilp&niment to the drama, in which every note
must be judged by its essential fitness. This accompain~nt, in the first place, is what the tranalator
renders into a foreign languaae; but in every sentence
of his work he must feel an understanding for the play
itself, the language of the tho~e that cannot be
spoken without words &nd yet speaka above them.
This is another way of saying that the translator
should be a theatre man and not only a literary sentlem.an or lady. • • • The theatre man knows how important
and at the same time how limited is the part played by
the text in dramatic performance; therefore he may
reasonably allow himself liberties that are denied to
the translator of a novel or a biography, or a scien•
tific treatise. He may even translate the settin& of
his play together with ita text. • • • The translator
may legittm&tely do anything that renews the vitality
of the play in its translated shape; because this renewal of vitality, and not the faithful rendering of
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word by word and sentence by sentence, 1a the aim of
all translation for the Cheatre.ZO

Si este estudio de la t:raduccion parece un poco muy
detallado • ee porque que pienao que ea indispenaa·ble tener
un profunda entendim.ient:o del arte, si se ha de hacer un
verdadero, juat:o e inteligente eatudio de las traduccionea.

CA.PITULO III
EL AUTOR Y SU TAAOOCTOR

Bastante se ha dicho ya acerea de Jacinto Benavente
y

au teatro para no tener que enttar aqu{ en un minucloso

y detallado eetud:l.o de au teatro o de au vida.

Ademas,

/

;

inut11 es decir que, no ea el objeto de este anallsis
haeer tal est:udi.o.

Eso eeria e.uperfluo y solo resultar£!i

en Au.n'l$ntar el contenido del papel.
Sin embargo, tomando en cuenta lo que ya se ha dioho
acerca de lo que constituye una buena traducc:I.On., y de loa
cal1ficativoe del buen traductor, me pareee ser digno y
jus to decir a ).go acerca de w obra, au estilo y au teoria.
dramatica.
CDmo ya se ha d1.c:h.o en p&stnas anteriores que una

traduccien debe dar un traaunto completo de las ideas de
la obra original, al mismo tiempo reflejando el eetilo
del autor; y que e1 traductor debe 1dent1fioarse total•

mente con el espiritu del aueor a travea del eonoeimiento
/

de sua produeciones para captar la "tecniea" de au eatilo,
au agili&ld de peruMmlento, aa( como un verdadero conoci•
m1ento de su teoria artistioa, me parece menester saber
,/

,I

algo del estilo, del pensamiento 1 y de la teoria dramatiea
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de Benavente para poder hacer un eetudio calificado de
las traduccionea.
I
f
Quizas
la forma mas
directa de hacer esto

i

ser~a

empezar con lo que Benavente mismo penaaba del teatro en
general; au t4cnica y au teoria dramatica, asi como de
la psicologia del autor dr~tico.

Aal conaiguiendo mas

material que ayudar.i al criterio empleado para el eatudio,
I

facilitando analizar con maa exactitud las traducciones
eatudiadaa.
I

I

Sin el efectismo retorico de Echegaray, pero tambien
sin la hondura psicologica de Galdoa, la comedia de Jacinto
Benavente repreaenta una verdadera innovacion en la eacena
espanola por su comedida finura y por la prodigioaa habilidad de la t~cnica.

No hay en ella, por lo general,

grandee conflictoa dramaticoa ni autentica fuerza tragica.
Pero aabe mantenerse en un tono medio que por deagracia
desemboca a vecea en lo superficial.

Gran conocedor del

teatro europeo, Benavente crea una nueva modalidad dramatic& en la que lo esencial esta en la intelisente iron£&
con que ae fustigan diveraos aspectos de la aociedad con•
temporanea.

Ea la auya una satira malinteneionada que aun

cayendo en ocaaiones en lo mordaz, no reviste nunca un
tono violento. Muchas de sus obraa quedan asi reducidaa a
elegantes converaaeiones
autor, siempre diapueato a la frase aagaz y a

34

malieioso.
Generalmente, sus dardoa van dirigidos contra la
aristocracia y ta alta burguesia, a la que reprocha su

frivolidad, sus perjuicios y au esplritu materialist& e
hipocrita.

Sin embargo, rara vez adopta el papel de mora•

lizador porque en el fondo ••

\U'l

eaceptico que desconfia

radical.m.ente del hombre y de la socied&d, que conoce, aunque por otra parte crea, por ejemplo, en la fuerza. ennobleo&dora del amor.

Por eso, au pr:oduocion ae caracterlza

por una mezcla de 1dealismo y satira aguda que eluden toda

estridencta para mantenerae en un tono de fina y ligera
elegancia mund&na.

Benavente,

11

el senorito" de la Generacion del 98,

como le 11am.O' una vez Gomez de la Serna, con gran acierto,
se apart& en au derrotero art!atlco de los de esa Generaelort y realmente introduce un teatro en el que no pasa nada
y en el que pocas veces los personajes ptarden el buen

tono, las buenas maneras
Tra!a Benavente un cog.cepto nuevo; 1a palcolog(a • terializ&da; la paaioh delatada correctemente, la
audaci.a de permanente rebeld(a, para extert.orlzarla
sin descomponerse; la t inura de 1& :trase; la agudeza
en la precision de pal.abras. Para la gente burgueaa
el teatro de Benavente fue un revulaivo y un eonvu.l•

sivo. 21

Para sai.nz de Robles tenia el Teatro de Benavente doa
') c

Federico Carlos Sai.Dz de Robles, "Jacinto Benavente",
lD!tiJiuto 9! fptydlof mfdt!=&ensut, (t1adrid, 1954), p.14
~.....
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tendencias: (l) una pura objetividad costumbrista y (2)
un mundo idealizado.
Senala como sus grandes valores positivos: ironia,
finura psicologica, para los caracteres; ingenio agud!stmo;
veta de

pes~ismo

y escepticismo; suavlsima poes!a; lenguaje

rico, llano de sugerencias y dominio absoluto de la tecnica.
Sus fallos:
cursivo. Se

l~ita

no hay apenas accion; su teatro es disal comentario de lo que ve; los valores

de su teatro se oponen a la invencion y a la acci6n.
Para entender este teatro de Benavente hay que recordar el Madrid de final del stalo:

con los pasos elegantes

por la Castellana, los landos, las berlinas, las chalupas,
los organillos y las verb8nas.
Madrid, un pueblo grande con cafes medianos donde se
reunian los escritores, como el del "Gato Negro," junto al
Teatro de la Camedia, cuando un cafe costaba cuarenta centimos y media tostada dies, y se pod!a permanecer en ellos
basta las tantas de la madrugada en que se cerraba el esta•
blecimiento.

Un Madrid en el que exist !a el buen tono aun

entr• la gente del pueblo. Un Madrid en el que se paseaba
uno por la noche y no pasaba porque la gente se conoc!a y
se encontraban amtgos en todas partes.
Las escenas descritas por Benavente para sus comedias
eran tambien sencillisi.mas:

"Un comedor elegante." Pero as,

en ese comedor elegante y entre gente elegante que no\pierde
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la sonrisa, donde aparece todo el drama de Benavente; toda
la pasidn humana al deseubierto; todas las intenciones
vergonzosas pintadas a maravilla.
Alguien dijo que este teatro era la epopeya cotidiana
del s iglo XX.
car por el

Y Benavente mismo pretend !a con ella: "Edu-

sent~iento,

educar por el &rte, y hacer del

teatro popular, templo y c4tedra.n22
Y Benavente creyo que educar as!, era 1r a contrapelo;
rebelarse con la dramatic& en boga; huir del rancor malo•
dramatico de las claaes bajas y tomar como aaunto el rancor
mas fino y $ut11 de la burgueaia; la conoc!a major; era au

ambiente; podia descubrirlo con m.ts precision; por eso casi
l~ita

a ese c!rculo sus comedias excepto las pocas de ca-

r~cter rural y las de imagin&ci&n y fantaa!a.

casi nunca

roz6 lo historico y lo politico en sus dramas, quizas por
,
,
eso, por que no se presento como corifeo de ningun partido
pol!tico, atrajo la atenci&n de todos y la admiracion cor•
dial.
Lo nuevo de Benavente, ea, como el ya ha aeiialado, al

,

hablar del autor dramatico:
I

1. el cU.alogo;

I

el tono del dialogo.

2. la bnportancia de las circunatancias.

,

3. la aetualidad como materia dramatica

22Jacinto Benavente, "El Teatro popular," lnstituto
de estudios madrilenos, (Madrid, 1947), P• 69.
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4.

reflejar la vida del espectador

5.

la escenografla tiene importancia aubstantiva
De au diS. logo, elemento subatancial de au drama, se

puede decir que:
l.

literartamente es perfecto.

2.

ea conceptista

3.

chispeantez universal y castizo a la vez.

4.

un juego verbal de ingenio.

5.

ingenioso empleo de la aattra y el ehiste.

6.

lo cursi resulta asunto melodramatico.
t~ pensaba Benavente del autor dramltico?

En au conferencia Ptico&oaia del autor d;ap{ticg,
dice Benavente:
de tener el autor una aimpat{a universal por todo
lo humano, una curiosidad de contamplador desinteresado,
que ha de llegar a la mila perfect& amoralidad, ea decir,
a desentenderae del fin moral al considerar a sus peraonajea. Todos ellos tienen el mismo derecho a la vida
dram&tica. La moral de sua acetones depende de la con•
ciencia del eapectador. En el h4 de estar el discerni•
miento de premioa y cas tigoa. • • • El autor
tico ea el contemplador desintereaado, algo as! como un
dioa artista, para qulin no hay secretes en la vida de
sus personajes. Y no hay aecretos, porque el autor,
por simpa t!a, vive la vida de todos e llos, y ha de ser:
enamorado con el enamorado, criminal con el criminal,
sublime y rastrero, apasionado y ecuanime, 2~apaz de todas
las virtudes y de todos los vicios , • • •
Ha

drama-

Segun Benavente, la psicolos!a del autor dra~tico
ha de eatar desprendida del autor, o major dicho de au personalidad, para poder asi percibir en sl miamo la vida de
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todos y la propia vida como algo fuera de el.

El artista

debe esperar recibir la emocion, el aliento de esa inspi·
racion y cuando a peaar de no entenderlo o no percibirlo,
se pone a eaeribir, le sale una obra art!stiea que no es
real sino artifieiosa.
Resumiendo lo que nos dice Benavente, el autor dramatieo ha de tener:
I

1.

eompenetraeion con los personajes; por tanto con
todos los problemas de l.a vida. No debe haber
seereto en la vida de sua personajes.

2.

un trabajo previo e inmediato, realizado aquel
eon la formaeidn humane, y quedando latente en
la aubconciencia; y beeho eato por medio de la
fidelidad del poeta a 1a inspiracion.

3.

elaboraeion del plan de la obra dejandoae llevar
de l.a misma.

4.

un profundo cultivo del cU.Aloso, de la palabra,
como expresidn del sentlmieD.to. Cultivo, por lo
tanto,dtl ritmo, de la palabra.
En todo este plan afi.rm& el autor, que para

et,

lo

importante del drama ea, la individualidad, la persoD.&li·
dad, la defiD.ida pintura de los caracteres o de algunas
ocasionea o circunatancias que a veees hacen el papal de
los miamos, y por

enc~

de todo, la posibilidad que tienen

esos mismos caracteres de aomunicarse, de dialogar.

Quizas

para til, el di8logo era harmonia a lo divino; una mU.siea de
de sentlmientos, un campas de corazones latiendo al mismo
nivel, o por las mismas causas.
;

z, Y que pensaba au traductor, el sefior John Garrett
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Underhill de Jacinto Benavente?
Poe~

Escribiendo en la revista

&ore, dice el seftor Underhill:
Benavente is the most versatile of dramatist&. This
is not only true upon the technical aide, but in the
extraordinary range and complexity of human feeling
and motive which is invariable throughout his theatre.
Even his first period, which may be said to have
ended shortly after the production of S&PY£4!1 Nisht
exhibits almost every shade and kind of dramatic experiment. He has tried them all. But he was born with
the gift of character, of penetration into man's mind,
insight. He always displays an unusual faculty of interpretation.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
For in the final analysis, the theatre of Benavente is
a theatre of character, in the heart, in the will, in
the. mind, and in the spirit, which vitalizes them and
in which they become audible in mysterious undertone.
He is an unsurpassed observer of men. He comprehends
them; and only at a glance. And he comprehends women
too. The machinery of life ..... and in life the machi·
nery for the most part appears particularly pertaining
to what is distinctively man's life ••• plays small
part in his scenes. He penetrates to essential character which, except in superficial instances, lies beyond
occupation. The results of problema concern him, the
postulates, which inhere in their solution, the working
out of those in human terms, in feeling and ways of
thought, and in acts afterwarcls of human and irremedia·
ble import. Upon occassion his psychology is so keenly
subtle, so completely exact that it becomes physical,
and embodies the character before our eyes in the fleshly
reality of fact. At other times his people appear to
the reader, with an insubstantiality as of disembodied
spirits, existing almost impersonally in the domain of
the abstract: ions of pure thoupt. All classes of men
and women are reproduced in his work, but there are no
types. He is free from posed problema and sententious
precepts. innocent of adventious appeal; he neither
courts nor wins the unlmaginati.ve, the dull mind 1 nor
is his s~le and stage more portentious than life, but
from page to page and scene to scene it lives, lives
with a strange vivifying power, always present, always
true, which infuses even the slightest detail with the
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significance of the greatest, and makes his work in its
totality one of the most remarkable human and, in the
modern sense, spiritual documents that literature has
known. 24
Con todo esto, el seftor Underhill verifica lo que
numerosos critieos literarios han dicho acerca de Benavente
y su teatro.

Por otra parte, esto nos indica que el senor

Underhill tenia un buen

entend~iento

de la obra de su

autor.
Del traductor, el seior John Garrett Underhill, se
sabe muy poco.

No hay datos completos sobre su vida.

Se

consultaron numerosos libros biogra(ficos, americanos, in·
gleses y otros internacionales 1 pero todo fue en vano.
Se sabe· que naeiG en 1867 y aun vivtA en agosto de

1935,

I

Estudio en la Universidad de Columbia,

Doctorado en Filosoffa en junio de 1899.

ga~ndose

su

Como disertacidn

:1~
,,

para el doctorado, hizo un estudio de la historia de la
literatura espanola en la Inglaterra de los Tudores, la
cual fue editada en forma de libro por The MacMillan Company en Londrefs ese mismo afto, con el titulo, §panish

El seftor Underhill llego a ser representant• de la
Sociedad de Autores Espaftoles (the Society of Spanish Au-

thors) en los E.U.A., y el canada.
Como traductor fue muy fecundo.

,

Ademas de las

24John Garrett Underhill, "Benavente as a Modern",
Poet Lgrt, XXIX, (January-December, 1918) pp. 194-200.

:.I''
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numeroeas obras de Benavente que tradujo, tambien h1zo
traduccionea de las obraa de otros autores.
de Lope de Vega:

Tradujo obraa

fl!eott9ve:IJH!! (The Sheep Well),

ll

maJor

alcalde .11 ax, (The K!ng, the Greatest Alcalde) 1 1.t.2 .f..tn•

.

a!9.2

X!E!Mdt£Q (A Certainty for a Doubt), y otras.
De

Gregorio t-tart!nez Sierra tradujo, lt!.

~ (cradle So~ y de Jose Eoheg&J:ay t

.s•usioQ 5!1.

i1 K!D.

CJ•&t9lii9 I

.. ..r al tngles.
/
eata.-n
No se aabe ei eacribid acerca del arte de la traduecto'n, o cual fue au teor!a acerc:a de ella, ai es que
t:eni'a alguna teor!a.

Sin embargo, en 1.a introduc:cion del

segundo volumen de sua traducciones de las obras de Bena•
vente 1

et

cita la taor!a de Benavente acetca de la tradu-

ciO'n, y ac:abe con decir que en la traduccio'n de los dramas

,

de Benavente, el ha observado diligentemente loa prlnc:iP los expuea tos :

Benavente 1 a theory of tr:anelaticm is outllne4 1n his
preface to his own rendering of "lU.ng Learn:
Hodern criticism pr:efers the type of translation which
is known as interlinear:. It distrusts translators,
and with better reaacm it distrusts the literary trans•

lator. Truth, however, like virtue, 18 always familiar
with the language of the orlgt.nal work., or, else, is
preferable for those Who are engaged 1n the study of it.
To others, however{ it must always prove difficult and
disagreeable as we 1.
A perfect translation would be one which succeeded in
c:onveyi..11g the spirit of the author in its entirety by
means of the words which he himself would have employed,
given his temperament, his individual style, his period,
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and even the identical circumstances under which the
work was composed, had his medium of expression been
the language into which it ia about to be translated.
To effect such an ideal translation, the translator,
of course, must be none other than the author him•
self.
In this translation of mine • • • I have sought clarity
before everything else • • • After claritY 1 I have
sought fidelitY; whenever it baa been possible for m.e
to be a faithful translator 1 I have been one. Finally,
I have contrived that my translation should not be altogether colorless and cold. Rather than to correctness
of language or to elegance of st,yle 1 I have attended to
the life and spontaneitY of the dramatic dialog. Shakespeare was not only a playwright, but he was what we call
today a man of 1:he theatre. Hia sublimities and his bu•
ffoneries, his great qualities as well as his great
defects! are always those of the playwright who is deeply
versed Ln the theatre, and who is familiAr with his
public. He was not an actor ¥nd a manager for nothing.
These prtnciplef have been followed in the translation
of these playa.25
El seftor Underhill tuvo una gran ventaja como traductor. Vivio en Madrid y llego a oonocer intimamente a
au autor.
Logro una compenetracion con su avtor, teniendole
siempre como colaborador 1 no solo en cuanto a la materia
de las obraa, pero tambi6n con respecto al arte y la teeI

nica dramatica.

Bf )Jac1p5o
Bfn&J!nte,
p. xvil -xviii.

25John Garrett Underhill, flays
(New York: Charles Scribner's Sons, 1§2

CAPITULO IV

ANALlSlS DE LAS TRADUCClONES
Sin duda la mejor manera de hacer un estudio de
alguna traduccion es leer la obra original, y luego la
traduccion.

Esto ea preciaamente lo que ae

este analiais.

ha

hecho en

Se ha leido primero una eacena del ori•

ginal, y luego la miama eacena traducida, compar.ndoae
I

linea con linea, y notandose las diferencias, ya sean
I

cambios, omisionea, adicionea, errore& gramaticos, expanaionea, o el mal entender del significado, etc. Todas
estaa diferenciaa ae han pueato en liata, y comprenden
el nticleo del eatudio.

He aqul la liata.

De vez en cuando el traductor sale con unas frasea
o expresionea que aunque parecen conaeguir el sentido,
suenan tan torpemente que hasta cierto punto le quitan
a la asudeza del autor.
aamiento del autor.

Asombran en vez de pulir el pen-

Su ingl'• parece aer el que usar{a

el estudiante de la eacuela preparatoria; lo que se llama
"basic english".

Por ejemplo:

se
acuerda tanto de mi, y
nunca me he sentido

Raimunda: He never thinks
of such a thing with me,
although, oj course. l

Raimunda ...... No
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por eso.26

have no feelipg.

Acaeia.-iQuiere usted
que yo tambien me desnude?27

Acacia: I might take off
my dress.

Raimunda .•Por el camino
no han de eneontrarse,
que llegan de una parta
ca uno ••• , yaqui, la
casa es grande, y ya
estaran al euidao.Z8
Esteban.- Que dejemos ya
esta conversacion, que
todo s'ia volvernos mas
locos.

Esteban: If we dwell on
this forever, we should
all of us go mad.

Juliana.- Si, vamos, y
no digas naa, que no
sepa. tu madre que te hal
podio enc:ontrar con el. JO

Juliana: X••• l!S us all
mas and •but Obour mputh,
ct2 aN hear,
at is ctpge
li 9!'8. Your mother must
never know.

tu

Raimunda.- Porque
lo
quieres. Pues mira que
solo de oirtelo a ti, ya
me entran ga~as de gritarlo ande !fs puedan
eaeucharme.

Raimunda: Keep still? I
could scream at the very
sight of you. I could raise
Sb! vilL•&e·

Pepe.- ••• Yo no puedo
aspirar, un empleadillo
de mala suerte ••• solo

Pepe: What have I to look
forward to? ~ clerk upon
·~·rya;,on waaee.

Sb&••

26Jacinto Benavente, "La Malquerida", en
Complft&f (Madrid, Asuilar, s .A. de Edic1onea,l95 ),1ii,p.727.

-

2llbid •• p.723
28!W· t p. 744.
29lJ'119.. • p. 751.
30l,l;!.l4 •• p. 772.
31Ibid., p. 777.
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para presentarme donde
ella se presenta no ~!
aleanzaba el sueldo.
Pepe.- ••• pero si uated
Pepe: ••• 1 am more rosupiera que en fondo soy
mantic at bottom than a
mas romantico que un
lake at moon11ght.
lago a la luz de la luna.33
Carmen.- Por eao no;n34

carmen: Do not worry
upgp that accopt.

Paquita.- La verdad es
que van a llegar al matrtmoni~5un poco atrope•
llados.

Paquita: By the time they
are married 1 th~ mYself
the edat will b! wgrn olf.

Carmen.- go, no es de
esperar. 3

carmen: No, 1 ahould
scarcely apprehend a mistake like that direction.

Luisa.- No nos asustea.37

Luisa: Don't be so excitable.

Crispin:· ••• y tantas
coaas mas q~ no he
de enumerar. 8

Crispin: ••• and he may
be so many thin&s besides
that 6 ha.:f!J!Ot 59• breadth
even to Lei
tt E1:!P thfm
OV!r•

Colombina.- Debiera ofentar-

me vuestro

atrev~iento.

Co 1ombina: Such boldness
offends

32Jac1nto Benavente, "Por las nubes". ibid., p. 412.
33lbid., p. 414.
341W·' p.416
3Sllli• , p. 429.
36Ibid., p.432
37tbid ••
38Jacinto Benavente Los interesea creados (Madrid:
Espaaa-C&1pe, s .A., 1963, p:•........
t5iijiiiiii0iiooiiioiii........,.......,..............ioiiiiiio-.

39~ ••

p. 36.

46

Arlequin.• Y ai aun quisiera
oponerae a vueatroa amorea.40

Harlequin: He had bet•
ter not dare tQ attempt

'o •FF••t
5b! £FYI
o: YfY(
t2!1•

SOU£!1
Crispin.-;Ah! Pero aqui
/
llega el mismo, que te dira
cuanto yo pudiera decirte.41

crispin: Ah, but hen

he is himaelf, and he
¥&&& be ab&f !=St ili'i" YSN
l.!Stll D!WJ ShfR l.

En la pr:lmera referencia., la fraae "although, of
course, I have no feeling', para tr:aducir, "Y nunca me he
aentido por eao", ea toz:pe y quad& m.uy lejos de lo que el

autor dice.

/

Muy facil hubiera podido conseguir el sen-

tido de la fraae si La hubiera traducido simplemente con,
n

• • • and I've never resented lt."
/

Al traducir 1a oracion de la aegunda referencia, no

solo cambia el penaamiento del autor, pero tambten cambia
la eatructura gramatical.

I

Hace una oraeiOn declarativa de

una pregunta, y cambia el tlempo del presente al aubjun•
tivo.
En las ltneaa de las referenclaa del n\Jmero 29 basta

el 34, el traductor usa unas fraaea y e.xprealonea que ni
parecen tener eentido; de sonido torpe, que le quitan
color a lo que el autor dice.

Laa trases, "after they are

here the house 1s bl.g enoush," "we should all of us go
mad", (el tiempo condicional por el futuro) • "Yea, let us

all out and shut your mouth", "I could raise the v111agen,
401.1?..W.· t p. 59.
4lllz!s! •• p. 65.
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y, "I am more romantic at bottom than a lake at moonlight", " ••• a clerk upon starvation wages'', "to appear
decently in the circles in which she travels ••• ", todas
tienen un sonido muy torpe.
Hay

numerosas frases, expresiones, u oraciones en

las damaa referencias bajo esta aerie que, in6til ea
decir, a veces parecen solo tonterias --- tonter!as de

las que se esperarian de uno que apenas esta aprendiendo
el espanol.

Por ejemplo: "1 think myself the edge will

be worn off", "No, 1 should scarcely apprehend a mistake
like that direction", "I have not the breadth even to
begin to run them over", "to attest the true course of
your love", y, ''• •• he will be able to give you later news
than

r••.
A veces parece que el traductor se olvida o ignora

lo que dice el autor, y en vez de traducir las palabras
o expresionea, sale con sentencias casi totalmente nuevas,
cam.biando y abadiendo cuanto pueda.

Parece que eat& adi·

vinando.
Dona Isabel.• Si hombre:
cuando mi marido era &l•
calde; va para cinco anos;
Buen susto nos diate por
san Roque cuando satiate
al toro y cretmoa todos que
te habia ma tado. 2

Dona Isabel: No fear of

that! My husband was alcalde at the time, when
you gave us that awful
fright running after the
bull ••• 1 didn't enjoy
lt.

Jacinto Benavente, "La Malquerida", ibid., p. 730.
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Eusebio. A ver por ande
sales ••• 43

Eusebio: Before we
were through, I knew
we were going to get
some nonsense.

Euseb!~·-

Eusebio: Yes. You heard
what I said!

esta.

Por mi, deja

Acacia.- Y yo estQy y lo
he estao a iempre, de
tanto i?o le tengo abor•
recio.

Acacia: Yea he is, and
he has always been since
I first learned to hate
that man

Leonardo.- Hablas para mi
solo, milord; loa artiatas l2nemoa eaa costum•
bre.

Leonardo 1 An artist, my
lord, must communicate
his ~pressions. It is
a matter of habit.

Rinaldi.- Gracias, Signore.
(Bajo a Leonardo) Nuni' me
acuerdo de au nombre.

Rinaldi1 You protected

met Signore. (To Leonardo) 1 wish 1 could re-

member his name.

Jacob.•i Si ~B mtrara al
publico ••• !

Jacob: IV business is
to please the public.

Ta'b&co. ~ i Que !z. s 1 no mirara al p~blico? Espera,
espera!49

Tabaco: Well, don't 1
please the public?

calla~ calla,
aaes ino, oobarde! 0

Ra~da.-

Raimundaz You are a cward, a fool! You are
a murderer

43~. t p. 732.
44lW_.' p. 751.
45ll!.ts!. t p. 771.
46Jacinto Benavente, "La noche del sabado", ibid.,p.l12
471bid., p. 1139.

-·

48tbid

49~~

5°Jacinto Benavente, "La Malquerida", p. 778.
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Bernabe,_- st. viene como

Bernabe: Yea. You
wouldn't know him. He
looks as if he had
stepped from the srave.

Acacia.- V•mos de aqui
noaotraa.52

Acacia: Let me out!

Luaita •• Le he o{do a usted
hablar y no le he qytrido
dejar de saludarle.~3

Lusita: 1 heard you
talking ••• 1 wanted to
be sure not to miss
anything.

rendio.~l

No hay ninguna necesidad de anadir o cambiar tanto
como ha hecho aqu! en las oraciones de laa referencias
desde el n~ero 42 haata el 53.

No ae pueden explicar

estas adicionea, ni por raz6n de eatillatica, ni por el
esfuerzo para engrandecer el penaam.iento del au tor.

Al

contrario, solo sirvan para aaombrar el significado y el
aentido.

Por ejem.plo: "No fear of that!•,

''1

cU.dn't en-

joy that••, "Yes, you heard what 1 aaid", "My business is
to please the public", "An artist my lord, must conmunicate hia impreaaiona", "that reminds

me",

"Yea, you

wouldn't know him. He looks aa if he had stepped from the
grave", "Let me out".

Todaa eataa ae anad.en sin neceaidad.

I

En ocaaion el traductor parece no entender el significado del autor ••• se le eacapa por completo, y traduce
con lo que ae le venga a la cabeza. Se confunde •

Ibid., p. 772

l.e!.Q •• p.
Jacinto Benavente, "Por las nubes", ibid., p. 412.

so
Eusebio.- Si ya sabes como
anda de la vista. Rabia que
haber pue~to el carro y esta
esa subida de loa beSiocales
pa matarse el ganao.

No!

Eusebio: You know how
bad her sight is. We'd
have had to hitch up
the cart, and it was
at los berrocales. We
are beginning to slaugh·
ter.

Aqul el traductor no entendio el significado

de la linea: "y esta esa subida de los Berrocales pa matarae el ganao. •• 'llradujo la palabra "eata" como at, se
usara en el sentido que expreaa localidad, en vez de
simplem.ente "condicion temporal". Benavente dice que la
subida de los

Ber~ocales

eata muy peligroaa para tratar

de subir o bajar con carro debido a 1o mucho que ha llo- ·
vido recientemente.

La aubida quizas eata muy resbalosa

por el lodo que ha reaultado.
Faustino.• Sino ea nada...

Faustino: It isn't

MAdre, que &1 venir, como coaa nonsense. Only I pro•

auya, me dio este eacapulario miaed mother before we
pa la Ae!cia; de las monjaa
started to give Acacia
de alla. ~
thill scapulary. The
nuns in the convent
made it on purpoa~ for
het·.

Raimunda •• Por el camino
no han de encontrarae, que
llegan de una parte ca uno'
y aqu!, 1a ~caaa es grangz.
y ya estaran al cuidao.

Ratmundas They won 1 t
meet on the road, be•
cause they come from
different directions.
After they are here the
house is big enough. We
can take care of both
of them.

54Jacinto Benavente,"La Malquerida', ibid.,p. 732

ss~ .• P·744
56 Ibid

-·
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La frase "after they are here the house is big

enough'' ea un disparate 1ndicando que el traductor no
entendio el significado del autor.

Eata frase no cabe

aqui, y solo sirva para interrumpir el sentido.

Ea lo

que en 1ngl6a ae llam.aria "a stupid, uncalled-for remark".

La frase

J'

"Y ya eataran al cuidao" aignifica que

alguien se atendera de ver que no ae encuentren loa doa.
El traductor lo ha traducido como ai dijeae: "Noaotroa
podemoa atenderloa" •
.En las lineaa que aiauen, me parece que el traductor ha fallado en no comprender lo que el autor dice. Se
Se ha equivocado al&o terrible, haata hacer que el aignificado aalga diferente.

/

Usa mucho parafraaia.

0 no en-

tiende, o prefiere aer elegante 1 aunque ae pierda algo
del significado.
Diaa uated que
uated no pue conformarse
con no saber quien le ha
matao a au hijo y raz6.n
tiene uated que le aobre;
pero no ea raz~ pa envolvernoa a todoa. 7
Ra~da.-

Ya han acudido
todoa 1 ya no puedea atreverte conmigo. • • Y aunque
eatuviera yo sola con mi
hija! Mi hija, mi hija 1

Ra~da.•

57lbid • 1 p • 751

Ra~unda:

If you mean

by that that you don't

intend to let the matter
drop until you have
found the murderer of
your boy it is only
right and proper, and I
respect you for it. But
it is no reason why you
should come here and in·
ault us.
Raimunda: Here come my
people! Now I know you
have nothng to hope for
from me. Oh 1 I was all
alone with my child t And

52
tNo aabiaa que era mi
h1ja?58-

you came. You knew
that she waa my child.

Las sentencias "Now 1 know you have nothing to hope
for from me.", "Oh, 1 was all alone with my child!", "And
you came", no tienen nada del sentido o el significado
que el eapanol comparte.

Act:Ualmente no tienen nada que

ver con lo que dice el eapaftol.
Bernabe.- Y cualquier lea
concierta.59

Bernabe: What difference does that make?

Jacob.-iia no mirara al
publico!

Jacob: MY business is
to please the public.

Tabac:o. -;. que, ai no mi•
rara al publico? Espera,
eapera ••• 61

Tabaco: Well, don't 1
please the public?
Here! Here!

Otra vez, no ha entendido el significado o ha preferido aubatituir algo quizaa mas familiar para au audi·
'

I

torio inglea, en vez 4e lo que quizas el conaidera aer
una expresion enipaatic:a.

La idea de Benavente aqut fue

hacer que Jacob ridiculize al negrito, Tabac:o, dieiendo
I

que bien eatarla si Tabaco no dejara que el publico le
viera la cara.

Na turalmente ea to ea un inaul to para un

artiata como Tabaeo.

Es d.ific:il c:omprender porque el

traduc:tor ha c:ambiado el significado por c:ompleto, d.ando
una tmpreaion totalmente diatinta a La del autor.
58ni.Q. J p. 763.
591bid., p. 767.
60Jacinto Benavente, "La noche del aabado", ibid.,
p. 1124
611b!d •• p. 1139

53

Ruju.- sahib.-iOh! ~¥a,va! •••
No dejan tranquilo.

Ruhu-sahib: Can't they
let him alone? Give
him a chance. Go on!
What more do they want?

Crispin ... Si huyemoa, _,
es cuando todos lo sabran
y cuando muchos correran
basta detenernos y hacernos volver a nuestro pesar. 63

Crispin: If we fly it
will be after everyone
has discovered us , and
they are runn1ng after
ua to detain us and
brJ.na ua back 1n spite
of ourselves.

I

Colomb ina •- No aneta is con
rodeos. Debiera ofend~~
vuestro atrevimiento.
La

Columbine: Your speech
is ~rtinent. Such
boldness gives offense.

oracion de la referencia nU..ro 62 •• un equ£-

voco. "Can't they let him alone", no traduce La fraae "No
dejan tranquilo", que quiere decir que no dejan a uno
tranquilo, aiempre moleatan.

El traduetor interpret&

esto como ai fueae pregunta, y aeg&n eso y las lineas,
"Give him a chance", piensa que "No dejan tranquilo",
•• refiere al elefante de Ruhu-sahib, de cual le han venido a dar queja.

"If

wa

fly it will be after everyone has discovered

,

,

us", de La referencia numero 63 esta igualmente en error.
Debiera de decir: "If we sneak away, that's when everyone would find us out."

p. 48

/
/
Segun
el traductor la oracion

63Jacinto Benavente, Los interesea creados", ibid.,
6 4 Ibid., p. 36
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en espafiol quiere decir que si huyen, no sera basta desI

puea que sean descubiertos.
En la oraci&n de la referencia ndmero 64, la sentencia "Your speech is impertinent", queda m.uy lejos de
"No and.is con rodeos•, por la cual hay una expreaion en
inglea m.uy popular:

"You don't beat about the bush", o

"You don't beat around the bush".
Crispln.- Ya me ireis conociendo. Solo dire' que por
algo junto hoy el destino a
gente de tan buen entendimiento, incapaz d~ malogi!r•
lo con vanos escrupuloa.
Columbina.- El aefior Poli•
chtnela ha~~ muy bien en
ocultarae.o

are
Columbine: Signor Poli·
chinela baa all he can
do to look after himaelf.

Sirena.- El primero m.e fue
impueat:o por mi padre. Yo
no le amaba, y a peaa~ de
ello aupe serle fiel.o7

Sirena.- i B4h! Todos nos
conocemoa.688
I

Sirena: Bah I Everybody
knows it.

En la referencia numero 65 la aenteru::ia "But 1 shall
65l!U:!t·
66Ibid., p. 57
67 Ibid. p. 65
1

-

68lb!da' p. 66

ss
only tell you that I do not bring good fortune with me
for nothing," parece ser nada mas que una &dicion inexplicable.

Otra vez en La referencia nUmero 66, el tra-

ductor ha fallado por completo.

La

oracion "Si&nor Po•

lichinela has all he can do to look after himself", significa que el senor polichinela tiene bastante que hacer
con cuidar de si mismo.

Esto queda muy lejoa de lo que

dice el autor. "Mr. Polichinela will do well to hide him·
self --· to stay out of sight", hubiera sido major.
En las refereneias ntimeros 67 y 68, no cabe duda
que el traductor se ha confundido con la idea expuesta.
La frase "••• y a pesar de ello supe serle fiel", se cam•

,
bia. dando la impresion que el primer eaposo de Sirena in·

,

sistio en serle fiel, en vez de que ella aupo serle fiel
a et, es decir, asi: "••• but in spite of it I learned to
be faithful to him"•

La oracion

queda muy lejos de uaah!

"Baht Everybody knows it.",

We all know each other. n

Hay muchas frases o expresionea que se le hacen diI

ficil traducir, o que ignora por complete reemplazandolas
eon subatituciones independientes completamente deaorientadas del sentido, y a menudo superfluas.

A veces esto

introduce cierto colorido que le anade lustre al estilo
L

del autor, pero mas a menudo estas substituciones solo
sirven para sombrar el sentido, o el pensamiento del autor.
Pareee que no le import& como salsa el si&nificado.
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Por ejemplo:
Ladi Semour.- Gracias
alteza.l>9
Rinaldi.• Gracias, Signore.
( Bajo a Leonardo) Nun~8 me
acuerdo de au nombre.

Lady SeynlO\lr: Your
Highness compliments
me to say so.
Rinaldi: Jou trotected
• swore. ( 0 Leonardo
I wish 1 could remember
his name.

Leonardo •• Como no usa el verdadero,
y todo el mundo lo sabe, ae le
llama el Si2nore ••• para no con•
fundirae.71 .....

Leonardo.- Algunos gaurda.
Dicen que pie,!a publicar
sua memoria a.
I

Leonardo: I hardly think
he would go ao far.

Laura,. ~Que dices? Ved ai
anduvimoa acertadas en de•
jarlo todo po; aaist1r a
vuestra casa. 3

Laura: Wh& t is this 'l .l.
JA1d YA\1 JibiJ , . JMJsl
no mistake when we came.
~jom.etfi§ was sure to '

Sirena.- ••• Pero id sin mi;
•o os sera dificil hallarle.74

Sirena : But 1 my dear 1
you will not wait.
You need" no introduc'tion•·

ee•n·

Las mismas libertades que toma el traductor con
aua cambios, aubstituciones y adiciones se muestran en

sus omisiones:
69Jacinto Benavente,"La noche del aabado",ibid., p.ll23
70rbid., ,P• 1121
71~.

72l.RJ:.g.
73Jaointo Benavente, "Loa intereses creados", 1bid.p.59
74~ •• p. 4 2

57
Raimunda: Keep still?

To save you? l could
•=•am at the very
sight of you.

Rubio. Senora!

Esteban.- i!O II d~ xe
abor•. 7 4Por qua~ muarto

Esteban: But why? Why
was he killed?

nadieJ '

*t

Acacia.• No,/ pa
at 1o
he a!o, pa el ai lo aoy. 78

Rinaldi.•

~moleata

a

e mlatuioao. 7 Y

al

~re; .~~:-. .alii3i

con

I

capitan.• Creyo que a
tanto podr!a atreveratt aon
au r1queaa inaolenta.sO

Acacia: Mi&ht have been?
R1nald1: The signore
bows with a ~aterioua

au.

C.pitan: WbaU? 1 knew
th.a t man would be up
to some thins. Oh, of

what base uaaa money is

capable of.

Invarlablemente Underhill traduce La declaraci'n dlrecta
como si fuese pregunta, o hAce una pnaunta de la declaraciO'n ..
Acacia.• z. Quiera "•ttd 'fU8 yo
me deanude tambten?B

75Jac1nto leaavente,

••ta

Acacia: I miaht take
off my dress.

Malquerida", ibid., p. 777

76ll!J.4•' P• 784.

77~ •• p. 774
78~ •• p. 770
/

79Jacinto Benavente, "La noche del aabado", ibid., p. 1127.
80Jacinto Benavente, "Loa 1ntereaea creadoa", op.,c1t.,p.17
81Jac1nto Benavente, "La Malquerida, op.,cit. P• 733.
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Bernabe.- Pa volverae
uno loco s i fu9ra uno
a hacer caso.BZ

Bernabe: Do you want
to go mad? Pay no attention to what theyaay.

Milagro.- Tu madre no te
ha querido manoa por eso. 83

Milagro: You don't
mean to tell me that
your mother loves you
any less on his account.

I

Raimunda.- Pero ya aabran

Bernabe.- Y cualquiera lea
eoncierta.B 5

Ratmunda: Didn't you
tell them that Norbarto's wounds aren't
serious?
Bernabe: What difference
does that make 1

Acacia.- iMi honrat86

Acacia: MY honor?

4ua las heridas de aft{berto

no son de cuidado •••

I

Acacia.- Mas me tengo yo
desesperao de ver,como le
quer :La mi madre. 8
Acacia.- ~B· pa
he a!o •••

el

a! lo

Acacia: How much did
it mean to me to see my
mother always hanging
around his neck?
Acacia: Might have been?

Bernabe.- tQuie!3 us ted que
le dtsa al ama?

Bernabe: I'll tell the
mistress.

Raimunda.- tNo le Obam.aras
nunca padre, hija 1

Ra tmunda:

-

S2Ibid.,
83lbid ••
84lbid
85~ ••
88~ ••
87..l2JS..

-·

p. 775
p. 717
p. 776
p. 737
p. 770

88~.
89lJUrs1. ' p.

772

Ibid., p. 784

For once,
call him. father.

59
' sLmples
Parece que el traductor no conoce los mas

modismos, o por lo menos prefiere no traducirlos, hacien•
I

dosele mas facil ignorarlos

y hacer substitucionea.

Rinaldi.- ••• Hasta la
vista alteza.90

Rinaldi: Good evening,
Highness.

Principe Miguel.• El
gobierno de suavia 1¥ena
pon cons21raciones.

Prince Michael: The government of Suavia subsists upon conspiracies.

Tobaco.- No cabe ~.~2

Tobaco: Nothing finer
could be asked.

Leonardo.- iQue se yot93

LeonardoJ How can 1
tell you?

Esteban.- iNo faltaba mast94

Esteban: Nonsense! It
isn't any trouble.

Juliana •• Senoy amoA~·
Esteban.- l.Que hayfY.=1

Juliana: Master •••
Esteban: Why are you
always bothering me?

Colombina.- No andais con rodeos.96

Colomb ina: Your
speech is impertinent.

Con eate apunte de algunos modiamoa que e1 traductor parece no eonocer, termina 1a 1ista de difereneias

1128.

90Jaeinto BenAvente, "La noche del aabado", ibid. P.
9llbid., p. 1129.
9Ibid.,
2 - p. 1140.
93.!J!!9,. , p. 1151
94Jacinto Benavente, "La Malquerida" ,ibid., p. 776.

95~ •• p. 744 •
96Jacinto Benavente, "Loa intereses creados", op.
cit., p. 15.

60
en lo original y en las traduceiones.
Aunque el nomero de ejemplos de inexactitudes, cambios, adieiones, y omisiones, as( como los ejemplos del
mal entender del significado y el reeurrir al

par~frasis,

ha sido algo limitado, debe entenderse que solo son representativos de las diferentes irregularidades que oeur/
ren, y no deben tomarse como las unieas
que se contienen

en las tradueeiones.
I

;

Pero con estas, bastara para cum.
;

plir eon este analisis y llegar a una conclusion justa e
inteligente.

CAPITULO V

CONCLUSIONES
Para el lector co.mUn la

traducci~n

de una obra de

/

literatura lleva aparejada una muy debil idea de la paciencia, habilidad y saber del traductor.

En realidad,

para el promedio de los lectores, el traductor es, por
lo general, una persona que queda tanorada, y aun los
criticos profesionales de literatura a menudo le niegan
por completo la gratitud que merece, porque el destino
del traductor es ocultarse

tras la exposicion de todo

el arte del original. El autor original es ensalzado y
/

se salza con el aplauso de sus contemporaneos; el traductor, una vez hecha au obra, cae en el olvido.

Todo
/

buen traductor sabe que con frecuencia es mucho mas facil escribir una obra original que traducir la obra de
otro.

El aut or original no ae encuentra trabado en au
/

/

/

eleccion de expreaion, y esta eacribiendo acerca de un
medio ambiente conecido, o con el que, gracias a au haa
bilidad, el los familiariza.

El traductor, debe tener
;

un complejo dominio de los dos idiomas y esta obligado a
un doble deber;

ducci~n.

al autor , a a los que leyeran la tra-

No existe tarea ~s delicada, o

mas

dif(c£1
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que la de tranaportar a otro idioma las autliezaa de un
espi.ritu original.
lidad.

No ea aiempre una cuesti6n de habi-

En otra lengua hay otraa que no pueden aer adecua-

damente traducidaa a otre idioma, a cause de que las ideas
del autor original son peculiarea al autor mismo o

l~i

tadas por la lengua en que escribe.
Debo confeaar que antes de empezar con eate anali•
sis mi

entend~iento

del arte y ta tecnica de ta traduc-

ci6n era el mas m£nimo.

Ten!a la mas debit idea de la

paciencia, habilidad y saber que ella demand&.

Por lo

tanto, debo eonfesar de nuevo, empeee oste estudio*

tmit•

o menoa con la idea fija en mi mente que las traducciones
del seftor Underhill eran de m.uy poco valor, de mala ealidad; que no paaaban de aer mas que unos exagerados
ejercicios de ta parafrasia, plenos de significados mal
entendidos.
Le~das

las traducciones aun sin mucha detencion;

no cabe duda, como he tratado de mostrar, que no son de
la mejor calidad.
Por lo general, se puede decir que contienen demaII

siado parafraaia, y que el traduetor ha tornado libertadea
deaaforadaa que han resultado en inexactitudes que a vecea no
solo cambian el significado, pero que aaombran el pensamiento;

le quitan al color y a la agudeza del autor.

63
Quiz~s

el flujo

el traductor no capte el estilo del autor;

l~pido

de sus palabras; la esquisita discre-

ci6n de su diccion, que son una parte integra del significado, pero por lo manoa, ha tratado de hacerlo.

si se encuentran numerosas cosas raras, pero por
lo general, ellas proceden del eapattol que a veces no
es lo claro que pudiera ser.

Que es decir que Benavente

mismo a veces usa un eapanol dif!cil de entender aun
para el hispano mas erudito' hispanos que se han dedicado al mAs profundo estudio del idioma;

proceden

tambien del deseo del traductor de conaeguir una exacta
y

justa reproduccion del pensamiento y de la frase.
Si juzgaramos las

ttraduc~iones

del senor .Under-

/

hill a base de este analisis con las normas modernas
como criterio, es obvio que leg!ttmamente se sometieran
a una censura muy rigurosa.

No cabe duda que de acuerdo

con las medidas de hoy d!a, el traductor se ha servido
de libertades desaforadas.

A veces es tediosamente

craso donde el texto espaftol es conciso.
Considerando y aceptando la premisa de que la tra/
duccion
de obras para la escena lleva consigo sus pro,
blemas peculiares como se han explicado en las paginas

29 y 30, no es dificil aceptar y comprender las libertades que el traductor ha tomado.
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Yo no condenaria por completo una traduccion
s~plemente~porque

contiene unas cuantas inexactitudes,

cambios, omisiones, o adiciones, y de vez en cuando algunas ocasiones en que se pierde el significado.

Una

traduccidn puede astar llena de estas libertades desaforadaa aqui y alli, y aun vi-ndose en au resultado
total, puede eatar mas cercas al verdadero significado,
al verdadero espiritu del original, que una interpretacion que no ha sido disfigurada por tales deslicea; que
el esfuerzo laborioao del pedante industrioso esforzandose por la traduccion meramente verbal;

alguien cuya

"fe ib.fiel lo tiene falsamente verdaderou.
Juzgado de acuero con sus propi&s afirmaciones
con respecto a su metodo y de acuerdo con lo que su
autor mismo teoriza acerca de la traduccion:"claridad
ante todo; despues de claridad, fidelidad; sed fiel
siempre que sea posible; asforzarse para asegurar que
la traduccion no resulte deacolorida y desalentada; mas
bien que la exactitud de lenguaje o la elegancla del estilo, cuidar de la viveza y la espontaneidad del dialogo dramatico",

Underhill, el traductor, en mi humilde

opinion ha logrado no tan solo hacerle justicta a su

• ha cumplido con loa principios que
autor, pero tambien
propuso aeguir en la traduccion de los dramas.
Por lo general, yo diria de las traducciones del
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senor Underhill, que el rinde el sentido general con
I

claridad, fidelidad y exactitud, aunque parafraaticamente, y a pesar de las raras libertades que se han tomado.

Admito que no son las mejores traducciones, pero al

mismo tiempo no puedo negar que la idea central; el
sentido general se ha conaeguido. Decididamente• no
J_

~

podrUL considerarlo como "Traduttore, traditore.
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